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The measurement of Permeability by infiltrarion tests is discussed and the
revised formula, developed originally by W.E. Schmid, for infiltration ■vell
terminating above the ground water is shown, The validity of the revised
formula and assumption used are checked by model experiinent, MOreover
the v21ues found by the proPosed£Ormula is comp2red with those found by
the standard Permeability tests.
Based on the authors' experhnental results, the conclusions are obtained.
1)Formulas for infiltration well terminating above the ground water can
be expressed by Eq.c).
2)Above the grOund wa■e  table wetting frOnt is usually a sPheriCal shape
within some initial time interval.
3)The values found by infiltratiOn test are smaller than those found by
the standard permeability test On dense sand.
4)The values found by intiltratiOn test are about one Order maginitude
larger than those found by the standard permeability test on loose sand.
1・ 緒    言 るPさて実際に土中水を有する地盤 を対象として地下
近年,用水需要の急増にともなって合理的な地下水開  水調査のための原位置試験を行ない,その試験結果の解
発の必要性が各方面から強く望まれている。従来,地下  析には揚水試験では最も広く用いられている Thiems3)
水の利用に関して,帯水層に無計画な揚水が行なわれた  TheiSs3),JaCOb3), 単孔式透水試験では Kとkham




れる必要がある。前者についてはコンピュータ ・ー シュ  ない。
ミレー ションにより求めたものと現場測定の結果とがよ   そこで本研究 は地下水面上にある砂地盤を対象に
く一致することが報告
1)さ
れている。後者については現  InfニユtratiOn testを行なって透水係数を求めることで
位置の揚水試験や単子L式透水試験を行なって, 透水係  ある。透水係数は W.Eo Schmid9)によって初めて提
数, 有効間げき率や貯留係数を求め解析 を行なってい  唱された式に浸透初期の湿潤部が球状とする仮定と初期
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Fig, 3 Relationship between coefficient Of
permeaЫユity tt and void ratioヮon co―
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Fig。 4 Relation betwoen hydraulic gradientゲ































Fig, 5 Diattram Of wetting front above ground
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飽和度90%, 透水係数 0,025cm/seCとして, 200,
400, 600, 800ccの流量をパラメーターとする水に換
算した浸透速度である。算出方法はグリセリンの粘性係
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Fig。 8 Relationships between saturation S by
water content ttneasurement and coef―
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Fig. 9 Relationships between saturatiotl S by




























Fig.7 Relationshttps betWeen velocity υ and
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Fig. 13 RelatiOnships between coefficient of permeability´and void ratio θ on infiltrat on test
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